## AROHIVOS

## Assistencia á Infancia

## OROKO OFFICIAL <br> DO <br> 

## publicado 80b a direção do <br> DR. MONCORVO FILHO

Director Fundedor - Prosidente Perpetiuo do Ingtituto
REDACTOR-GERENTE - Dr. Assis Leal.
REDACTORES - Drs Joto Alves Affonso Assis Leal. Eeferino de Faria, Eduardo Metfelles, Orkand Junior, Carvalho Cardono, e Dilva, Jose Torres, Sylvio Lemgruber Arko Goeg. Sylvio Rego, Sylvio Ariatides Amaral, Paulo Stipp, Nilo er, Alfredo Balthatar da silvelra, Crina Calazans Camargo, Natalino Antunes, Benjamin Gensaga, PeAlbra Fteia 7 . Ferreira, J. J. Ferreira, Edmundo Barreto Pinto, thetra de Vabconoellos, Julio de A Ferreira de Souza, Octavio galaina, Finto de Morges, Adaucto de Ae Azurem, C. A. Moreira Guimarkef, Jomp Sapienna Woncorvo e Frederico Ferreira Ifima. Jow Sapienza, e os Snrs. Marétio

## ELICAO DE 10.000 EXEMPLARES



PoNGeTti
s4
78

- Rio


## ESTATUTOS Do -. <br> Institito de Protecãe e lasistenciá á lafatia RIO DE JANEIRO

(Approvadox em Amombléa Geral de 13 de Outubro de iaso e registan. dom no Regintro Hsplecial de 'itulos e Documentos nob o. numeto 14,527


## TITUL®

## INSTITUTO, SEUS FINS E SUA ORGANISACAO

Art. 1." OInstituto de lroteção a Assistencia á Infancia do Rio de Janeiro, fundado pelo Dr. Moncorro lilho neista cidacie, onde tem sùa sede, a 24 de Margo de 1899 e instanado a 14 de Juho de 1901, é uma instituigão de fins philantropicos, scientificos e sociaes destinada a amparar e assistir á infancia necessitada.

Art. $20^{\circ}$ Terá como fins particulares:
A) cuidar desveladamente da aleitada das creancas da primeira edade, de accordo com os modernos principiosjda hygiene infantil;
B) conhecer as condigoes em que vivem as creangas pobres, especialmente a alimentacão, roupas, habitação, educação, instruccão, etc., com o fim de proporcionar-lhes o devido amparo, orocurando concentrar neste sentido os esforcos de outras associações de caridade e religiosas;
C) dispensar toda a proteção necessaria ás creanças que receberem máos tratos physicos, habituaes ou excessivos; ás que sejam privadas dos cuidados indispensaveis: t́s que se entregarem.anmdicidade, vadiagem ou libidinggem; is occupadas em misteres condemnados pelos bons costumes e inconvenientes a puericia; e por ultimo ás moralmente abandonadas, taes sejam os filhos de paes de má conducta, ébrios, mendigos ou condemnados, procurando auxiliar nesse intuito a acção do Juizo de Menores:
D) auxiliar, pelos meios de que possa dispôr, a incpecção medioa nas escolas publicas e particulares; procurar tudo fazer em prol da situaça social da mulher na industria, com o intuito de favorecer indirectamente a infancia: estudar a questão do trabalno das creangas, afim de evitar as fadigas excessivas e todas as consequepctas que dellas possam resultar;
E) zelar pela vaccinação e revaccinagão das oreancas que torem apresentadas ao instituto. solicitando para esse fim o concurso dos Poderes Publices:
F) numa propaganda interessada procurar, por meto de confemencias, avulsos. conselhos, nublicagóes, etc., etc. difundir noges instructivas nas classes populares sobre as questoes de hygiene. fnfantil e o combate ao alcoolismo, a syphilis e a tuberculose mo que diz respeito a infancia:
r) crear, quanto vibssivel, jardins da infaneia, escoláo de matarezas diversas, asylos de maternidade e créches. preenchendo os seus verdadeiros fins:
H) manter o "Bispensario Moncorvo" para tratamentopdas crean" gas pobres, com preferencia das que forem physicandente defeltuosam, anemicas, rachiticas, debeis, etc.. prodigalizando-thes todos os raeur sos modernos da therapeutica e da hyglene;
I) crear, quando nossivel, um hospital para as creancas reconfiecidamente pobres;
J) auxiliar a ação dos roderes Publicos, quer federaes, quer entaduaes ou municinaes, na protecgão dispensada as creańag absprotegidas, necessitadas e inatigentes, procuranfo fom elles manter rela cóes de que possam resultar beneficios no sentido inateado
K) estabelecer, logo que permittarn as condigóes fifanceiras do Instituto, suceursaes do "Dispensario Moncorvo" nas difierentes zonas da cidade, as quaes ficaráo sujeitas á superintendencia do Director Fundador e terão sua autonomia regulamentada em lei espectal.
I) incentivar nos differentes fistados do Brasil a creapao de Filiaes, tendo o mesmo nome, o mesma progłamma o orientagio, mas sob direcgão autonomica e fundos proprios, independentes da casa matriz;
M) concorrer para riut sejam creadas ctasses ou oscolas para debeis physicos e mentaes;
N) animar a fundação de instituiçes protectoras da infancta e cuidar interessadamente do exame e attestagá das amas de leite;
()) finalmente, acceitar* favorecer, auxlliar e propagar qualquer Iteia em proveito da caridade, maximé em lorol da infancfa.

# Anno XVI <br> Num. 2 

## AFOHINOE DE

# Assistencia á Infancia 

## $\therefore$ ORGAO OFFICIAL DO <br> <br> Insithtuo de Protectiono e Assisistricia a Intamia do Rio de Janeiro

 <br> <br> Insithtuo de Protectiono e Assisistricia a Intamia do Rio de Janeiro}publicado sob a direcçảo do

## DR. MONCORVO FILHO

Director Fundador e Presidente Perpetuo do Instituto

## REDACTOR-GERENTE - Dr. Assis Leal.

REDACTORES - Drs. João Alves Affonso Junior, Carvalho Cardozo, Zeferino de Faria, Eduardo Meirelles, Orlando Goes. Sylvio Rego, Sylvio e Silva, Jose Torres, Sylvio Lemgruber, Alfredo Balthazar da Silveira, Aristides Amaral, Paulo Stipp, Nilo. Antunes, Benjamin Gonzaga, Pedrina Calazans Camargo, Natalio Camboim, Edmundo Barreto Pinto, Alzira Reis V. Ferreira, J. J. Ferreira de Souza, Octavio Salema, Meira de Vasconcellos, Julio de Azurem, C. A. Moreira Guimarảes, Evaristo de Moraes, Adaucto de. Assis e João Sapienza, e os Snrs. Marcilio Moncorvo e Frederico Ferreira Lima.

EDIÇÃ? DE 10.000 EXEMPLARES

Coloç̆̉o da Família Moncórvo


Presado e illustre confrade e amigo Octavio Salema.
Vivo saudar.
Sinto immenso jubilo ao enviar-lhe minhas mais sinceras congratulações pela feitưa do seu trabalho sobre o "Papel da gymnastica como factor basico na formação integral do homem", que muito alto falla pelo ardente desejo de concorrer com valioso subsidio para o progresso da sciencia, sbretudo volvendo suas vistas para a crianças, constituindo hoje o fóco das cogitações de toda a gente em bem da humanidade.

De ha muito me interessando pelos exercicios physicos criteriosamente ministrados, alliados aos bons effeitos da luz, applicados ás criancinhas das primeiras idades, coube-me poder $\mathrm{r} \in$ gistar resultados assáz beneficos do methodo chamado de Neu-mann-Neurode associado á heliotherapia rigorosamente estabelecida.

Acompanhando cuidadosamente os experimentos e os esfórços com que tem V. procurado execução pratica ás suas adiantadas idéas, dado me foi o prazer de incumbir-lhe. no "Dispensario Moncorvo", de proceder larga mani ao ensaio do methodo que vinha estudando. O resultado favoravel não tardou a se revelar e a exposição do seut trabalho, agóra publicado, vem prcstar á toda gente, desde-o medico ou hygienista até a genitôra mais dedicada, serviços verdadeiramente inestimaveis.

O objectivo de seu trabalho não-se cinge sómente a isso. Elle alcança muito mais, porque, com o seu methodo, V. conseguirá attingir a tão almejado ideal da sociedade - a cugenia ou eugenitica de Galton - obtendo um aperfeiçoamento morphophysiologico do individuo.
$E$ que grandes serviços não poderá, nesse sentido, prestar V. á nossa população, sendo permitido pensar-se até quão proveitoso seria utilisar o apreciado e efficaz methodo eugenico para o preparo de sêres robustos capazes de enriquecer as fileiras de nossas fôrças armadas?

Na hygiene infantil - sabem-n'o todos - representa capital importancia a questão da alimentação ; não é entretanto, ella a unica: o desenvolvimento physico, moral e intellectual deve com áquella concôrrer, nos tempos hodiernos, para o aperfeiçoamento do individuo em particular e da collectividade em geral, influindo destarte para a integral robustez da raça.

Meus sinceros parabens, pois, por ter V. conseguido realisar o auspicioso ensaio consignado na sua magnifica monographia e oxalá, lendo-o com attenção e reflectidamente, póssa toda a gente executar com muita vantagem, na pratica, seus recommendaveis processos de gymnastica eugenica.

## Ginastica na primeira infancia <br> pelo Dr. Octavio Salema

A educação fisica, guanto mais estudada, mais desperta a atenção da humanidade, tais as vantagens que The proporciona. Hoje, tanto desportistas, como medicos, ocupam-se do assunto com especial interdsse. Os efeitos da atividade fisica sobre a maquina humana têm sido estudados em todas as idades e, na primeira infancia, seus resultados se revelam tão proveitosos, que nos animamos a propor a ginașica nesta idade, como o melhor e mais adequado meio de desinvolvimento para o tipo humano. A recente conflagração européa, exigindo do homem esfórços fisicos extraordinarios, pôs em èvidencia, mais uma ves, as vantagens da educaçâo fisica, que assim foi melhor estudada.

Neuman Neuröde, na Alemanha, conseguitt despertar grande interesse com a publicação do seu livro "O Desporto do $L$ Lactcnte", destinado a vulgarisar a educação fisica durante os primeiros anos da vidia.

A Exma. Esposa do Dr. Miguel Salles, em brilhante artigo publicado no vespertino $A$ Noite, mostrou-se interessada em que no Brasil, fosse instituida a mesma prática que já tão bons resultados déra na Alemanha.

O Dr. José Martinho da Rocha publicou no O Brasil Medico, de 8 de Outubro de 1927, a traducão de um artigo de autoria do Prof. Hermann Brüning, onde se póde ver que a questão da ginastica na primeira infancia, tem interessado não só especialistas em educaçãō fisica, como mesmo pediatras ilustres. Aos brasileiros, entretanto, não eram desconhecidas as vantagens da ginastica com as crianças.

A esse proposito, grato é podermos ter verificado que, ha muito tempo, se empregava, entre nós, a ginastica associada á massagem em crianças tenras e fracas, com o intuito de pro-porcionar-lhes a necessaria robustês, $\mathbf{e}$ ás doentes, como meio curativo. Coube essa iniciativa ao medico patricio Dr. Moncorvo Filho. Ha mais de 25 anos, muito antes, por conseguinte, da publicação do interessante livro de Neuman Neurode, esse clinico já empregava um método sistematisado de exercicios fisicos em crianças de primeira idade, como se viu em film do "DISPENSARIO MONCORVO", que foi, muitas vêses, exibido no País, na Europa e na Republica Argentina. No "O HELIOTERAPIUM", estabelecimento hoje extinto e que funcionou cinco anos á rua Haddock Lobo, na Capital Federal, empregou o Dr. Moncorvo Filho a ginastica em crianças até de dois mêses de idade, orientando os ginastas massagistas Snrs. Giovaninetti, Schmidt e Ambrosio Torres. Esse ultimo prossegue até hoje nesses exercicios, em crianças matriculadas no Dispensario Moncorvo, com os melhores resultados.

Dificil seria relatar tudo o que se fás e o que se tem feito no extrangeiro e entre nós,' em relação á ginastica com as crian-
ças.

Todos, entretanto, que têm estudado esse assunto, concluem pela grande utilidade da vulgarisação da ginastica nas $1:^{a}$ e $22^{a}$ infancias, aconselhando-a, não como meio higienico ou terapeutico, exercido exclusivamente por especialistas em hospitais ou créches, mas como pratica higienica comum que deve ser geralmente executada pelos proprios pais, mediante orientação medica, tal como se fás para todas as outras praticas da higiene
infantil. A ginastica nessa idade, tem mais rasão de ser do que nas outras, pois, mercê da função motora, em tal fáse da vida, é que se formam os diversos centros cerebrais humanos. Tornase, assim, a educação fisica nas primeiras idades, assunto tão in-
teressante teressante para os pediatras como para os pais, o que nos leva

$$
-7-
$$

a esperar para muib breve, a intensa vulgarisação que desejamos de tão proveitosa prática.

Antes, porém, de ter a aceitação atual, a ginastica com as crianças sofreu criticas severas e até certo ponto justificadas.

Maurice Boigey, por exemplo, no seu manual cientifico de educação fisica, dís ser nociva a ginastica em tenra idade, baseado no argumento de que o sistema osseo humano, só aos 20 anos começa a atingir o seu completo desinvolvimento. Assim, musculos muito potentes e precocemente desinvolvidos, podem impedir o crescimento seo, criando individuos de curto talhe c pouco esbeltos. Aliás, Boigey, teve o seu parecer confirmado em crianças alemãs submetidas a provas publicas, em que se exibiram, realisando verdadeiros prodigios ginasticos. Essas crianças não se desinvolveram como era de esperar, tomando, antes, um aspééto fisico desgracioso, com predominancia do torax, encurtamento e demasiada espessura da massa muscular dos membros. Tornaram-se desproporcionados, tardos, excessivamente musculosos e, talvês, pouco inteligentes. Realmente, os excessos oriundos da má orientação na ginastica com as crianças, podem traser serios prejuisos. Ha quem a pratique, colocando os pacientes de cabeça para baixo ou os submetendo a cambalhótas e corrupios, acrobacias que, executadas nos adultos, no minimo, lhes causariam vertigens. Ha pais que, no orgulho de exibirem a robustês dos filhos, colocam-os de pé na palma da mão; outros, que os suspendem pelos cotovelos ou axilas, lançando-os a alturas rasoaveis, e outros, emfim, que os guindam pelo pescoço, em risco de lhes produsir morte imediata. A ginastica infantil deve ser feita com a maior cautela, para não prejudicar o desinvolvimento norinal da criança. O exercicio das funções organicas, o bom estado da péle, musculos e articulações, a configuração e desinvolvimento do esqueleto e, sobretudo, as funções circulatoria e nervosa, devem ser cuidadas com especial atenção. Na ginastica infantil, ha quem aconselhe deslocar a criança, colocando-a, indiferentemente, em posições que, sob o ponto de vista fisiologico, só pó-
dem ser prejudiciais. As posições de cabeg pendente, por exemplo - experiencias fisiologicas - já demonstraram, produsem máus efeitos sobre o organismo, não só pelo esforço que exigem do coração, como pelas resultantes congestões passivas, violentas, bruscas e repetidas, na delicada trama dos vasos do sistema nervoso central. Tecido tão delicado, cuja substancia nóbre começa a se diferenciar, pelas alternativas violentas de vasodilatações e vaso-constrições, consequentes a tais exercicios, será necessariamente perturbado no seu desinvolvimento e talvês irremediavelmente lesado, em virtude das hmorragias a que cstá sujeito o cerebro infantil, pelas particularidades anatomicas que apresenta. Achamos, assim, nocivas ás crianças as cambalhótas e corrupios em que os adultos acusam vertigens, e, muito especialmente, as atitudes de cabeça para baixo, que experimentadas em animais de laboratorio produsiu-lhes a morte no fim de algum tempo, por congestões pulmonar e cerebral. O que acabamos de diser não visa, em absoluto, condenar o. uso da ginastica na primeira infancia. Orientando-se bem esse valioso processo de desinvolvimento infantil, os resultados são sempre muito proveitosos. Todos aqueles que têm empregado a educação fisica na primeira infancia, com os cuidados e bôa orientação que éla requer, só assinalam bons resultados. Meu primeiro filho criado sob o regimen ${ }^{-1}$ da ginastica, submeti-o, ao completar 4 anos, a um rigoroso exame radiologico feito pelo Dr. Nominando de Arruda, cujo parecer pedimos venia para citar:
"Os pontos epifisarios apareceram em tempo normal, e os ossos têm a estrutura caracteristica do fino reticulado das trabeculas osseas. Os espaços articulares desenham-se com regularidade, e as extremidades osseas apresentam os contornos nitidos. O exame dos röentgnogramas, não revelou malformações no esqueléto, nem anomalias no desinvolvimento. Ao exame fluoroscopico observa-se que, nos membros, os movi--



Tig． $\qquad$ $\because-$


Iがい。t

jig． 5
mentos depronação e supinação, executam-se sem limitações patologicas. O coração é morfologicamente anatomico, com os diametros normais para a idade do paciente. A cinematica frenica ótima com grande amplitude de escursão. Ambas hemiplagas pulmonares apresentam transparencia perfeita. Os sinus costo-diafragmaticos e freno cardiacos bem conformados. Regiôes hilares normais. Em resumo, pelo exame radiologico, o arcabouço osseo se apresenta com desinvolvimentọ excelente. A função cardiaca normal e esplendida a dinamica respiratoria, com desinvolvimento pouco comum em crianças de sua idade. Rio, 20 deOutubro de 1931. (Assg) - Dr. J. Nominando Arruda - Cap. med. radiologista."

Estampanos a seguir os röentgnogramas em que se baseia o parecer que acabamos de reproduzir para dar a quem nos leia uma impressão pessoal do caso em questão. Aliás, os bons resultados que alcançamos são confirmados por todos os que se dedicam ao estudo da educação fisic̣a e até mesmo pelo Dr. Boigey, que em trabalho mais recente intitulado " $A$ educação fisica da infancia e da adolescencia", transcreve práticas aconselhadas para a primeira infancia pelo Dr. Rufier. A ginastica não deve ser feita, quer no adulto, quer na criança, com o fim de desinvolver um determinado aparellio. O organismo humano funciona como uma só peça, tal a admiravel sinergia entre as suas diversas funções. (Figs. 1, 2, 3, 4 e 5).

Não se concebe, portanto, que a educação fisica desinvolva o bistema muscular, ou tenha ação exclusiva sobre os processos de ossificação do esqueleto. Tudo no organismo, mesmo quando submetido ao regimen especial da ginastica, deve se processar normalmente, para que se possa conseguir um desinvolvimento proporcional e harmonico. No adulto, a educação fisica não tem mais do que corrigir qualquer perturbação funcional, mantendo os orgãos em perfeito estado higido. Na criança, esse ótimo re-
curso higienico, tem ação muito mais imp tante, pois, não só amplia a capacidade de absorção do organismo, como orienta o seu desinvolvimento para um tipo perfeito. Fás-se nascer do organismo infantil o tipo idealisado por Taine quando dís: "Em cada um de nós existe um Phidias; cada homem é um escultor que deve corrigir o marmore ou o barro de que é feito, modelando com a massa confusa dos seus instintos grosseiros, um individuo inteligente e livre." Assim como podemos modelar um organismo já formado, com mais fórte rasão poderemos faser com o de uma criança, moldavel sob tedos os pontos de vista $\epsilon$ ainda em formação.

Ademais na criança não se trata só de desinvolver o fisico. A parte mais importante do organismo, nessa fáse da vida, for-ma-se e se define: - a função nervosa. E como desinvolve o homem essa importante função?

Mac Auliffe, ao estudar os temperamentos humanos (pag. 87) dis: "O homem vive imerso na atmosféra como o peixe na agua. Respira, retirando do ar o oxigenio necessario ás suas oxidações e nêle lança o dejéto dessas combustōes. Locomovese para procurar os alimentos de que carece para viver. Como a propria terra sofre a ação da gravidade e contra éla ás vêses mantém luta bem penosa. Adata-se ao meio em que vive, ora dirétamente, ingerindo alimentos ou respirando, ora, indirétamente, recebendo impressões através da péle e dos orgãos dos sentidos."

Entretanto, ao nascer, o homem não se locomove, não podendo, pois, procurar os alimentos necessarios á sua subsistencia. Necessita de cuidados especiais para viver. A criança, no diser de Boigey, resume-se em um aparelho digestivo, ás espensas do qual se desinvolvem todos os outros orgãos. A questão alimentar torna-se, assim, basica e indispensavel no prover o organismo dos elementos necessarios, daí a importancia que lhe dão os puericultores.

- Porém o homem não se destina, como os demais viventes, ao crescimento e á reproduçao A funcão nervosa predomina na
especie humana e desinvolve como já tivemos ocasião de diser, respeitadas as leis da hereditariedade, de acôrdô com as impressões fornecidas pelo meio ambiente e recebidas através da péle e dos orgãos dos sentidos. A imaginação do homem, escrevcu Lamarck, não póde criar uma só ideia, que não tenha origem nas que procura pelos seus proprios sentidos. O organismo humano é tơdo recoberto pela péle, orgão sensitivo por exçelencia, que o resguarda do meio ambiente $e$ através do qual recebe as impressões que vão formar e desinvolver as funções nervosas. Esse revestimento cutaneo, tendo a mesma origem embrionaria que o sistema nervoso, o orienta constantemente, fornecendo-lhe grande parte das impressões que o solicitam á vida e ao movimento. Essas impressões têm varias origens: umas podem ser atribuidas á ação da gravidade e, por isso, chamadas gravitarias (Thoris); outras pódem ter como causa a sensibilidade cutanea (tato, dôr, calôr, frio); outras, emfim, influencias puramente cerebrais (psiquismo, visão, audição), ou sensações provindas da sensibilidade interna ou cenestesia.

Todas essas excitações são levadas ao sistema nervoso que, como sabemos, mantem estreitas relações com o sistema muscular. Torna-se, assim, o cerebro o receptor de todos os estimulos do meio ambiente, estimulos oriundos da sensibilidade geral e dos orgãos dos sentidos, da sensibilidade interna e da sensibilidade propria (o cerebro conserva as impressões do seu proprio funcionamento), impressões que se gravam no conciente ou sub-conciente e se extériorisam, ora sob a forma de contração muscular, ora, concretisando ideias, na formação do pensamento. O animal humano, como todos os animais, inicia o desinvolvimento das suas funções nervosas, pelo movimento. As impressões cutaneas, primeiras que recebe, despertam, a principio, movimentos generalisados, mas puramente reflexos. Mie-linisam-se as fibras nervosas e os movimentos vão se tornando mais amplos. Despertam os sentidos e com eles o interesse. A pedagogia moderna empresta grande impotrancia aos centros do interesse, no estudo das diferentes fáses da evolução dos instin-
tos e das tendencias nas crianças. Um dêse centros, talvês julgado de pouca importanicia, domina quasi exclusivamente o desinvolvimento intelectual e psiquico infantil até aos 3 anos de idade: é o centro do interesse motor. Descle que o ser humano possa se movimentar, tendo o uso dos sentidos para se orientar, começa a sua fáse de desinvolvimento cerebral. Julgamos assim oportuno iniciar a orientação formadora das funções cerebrais, tomando como base o desinvolvimento da ação motora, a qual desperta as funções formadoras do intelecto.

O centro do táto e o motor guardin uma correlação funcional muito intima, contribuindo o sentido da visão para orientar a execução dos movimentos despertados pela sensibilidade. Com o despertar dos sentidos começam os movimentos concientes, mas ainda nầo coordenados. $\mathrm{E}^{\prime}$ a fáse da sinc̣inesia, que se caracterisa, segundo Vulpian, "por movimentos que se efctuam involuntariamente em uma parte do corpo, quando feitos movimentos voluntarios ou reflexos em ima outra parte". Essa fáse que bem poderiamos chamar, segundo Mac-Auliffe, a de adatação motora, vai dos 3 aos 7 mêses. Começa com o soerguimẹnto e manutenção da cabeça, quando a criança se acha en clecubito ventral, e vai até á locomoção de gatinhas, em que o ser humano vence, a meio, a ação da gravidade e começa a conquista da atitude bipede, permanente e corréta que the é propria. A ontogenese assinalando a curiosa propriedade que o ser humano possue, de afetar, resumidamente, caractéres proprios à anmais que the sao inferiores na escala zoologica, talvês nos proporcione meios de orientar cientificamente a puericultura, na fáse interessante do desinvolvimento humano, que vai do nascimento á idade de 4 anos. Pondo de parte a fáse intrauterina em que o ser humano tem vida dependente, para só lembrar o seu desinvolvimento como animal livre, em se adatar a esse novo módo de vida, o homem, da mesma fórma, fás lemhrar particularidades proprias a certos animais. Assim, na fáse do desinvolvimento infantil, que Mac-Auliffe chama a de ada-
tação motora, o ser humano começa a progredir de rastos como os retís.

Durante a fáse da sincinesia, vence a meio a ação da gravidade, senta e consegue a progressão de gatinhas, como os quadrupedes. Como esses animais, a principio, emite sons inarticulados e muito identicos a balidos. São verdadeiras onomatopeais, modulações que habitualmente precedem ao estabelecimento da linguagem. Vai a criança limitando os propios movimentos, restringindo-os cada vês mais, até que consegue agir com um numero limitado de grupos musculares. $E^{\prime}$ a fáse da coordenação motora, em que o ser humano começa a se assenhorear dos seus musculos, podendo orienta-los na produção de movimentos uteis e com finalidade determinada. A coordenação motora é, geralmente, alçançada nas crianças brasileiras aos 9 mêses e seguida de progressos na aquisição de linguagem. No diser de Mac-Auliff (Développement et croissance), a criança imita, desde que começa a perceber, e, portanto, quasi desde o inicio da vida. Os primeiros sons que emite são verdadeiras onomatopeias e desses sons passa a articular palavras que em todas as linguas ficam ao alcance das crianças nesta fáse da vida. As palavras papá e mamã, com que os humanos iniciam as suas faculdades verbais, sâo singelas eñ totos os idiomas e, assim, relativamente faceis de pronunciar, rasão dos movimentos simples que exigem. A' proporção que a criança progride na esféra do movimento, vai tambem aos poucos se aperfeiçoando nas faculdades verbais, havendo, desse módo, uma conexão estreita entre os progressos do movimento e os da palavra. Tal conexão tem tamanha importancia que comumente se observa atrasos na palavra, quando a criança não consegue andar na época normal. Uma vês coordenados os movimentos, formamse nas celulas cerebrais as imagens motoras. Essas imagens reprodusem a seguir os movimentos que thes deram origem $\mathbf{e}$ ussim a criança adquire a faculdade do movimento voluntario. Senhor dos seus movimentos e capás de reprodusi-los, conse-
gue o animal humano a marcha em atitude erécta, que uma vês definitiva, caracterisa e define a especie.

Na adatação a essa nova atitude, o ser humano se condús como os antropomorfos, locomovendo-se desgraciosamente, com os membros inferiores afastados e em semi-flexão, afim de manter o equilibrio. $E$ ' essa uma fáse bastante interessante do desinvolvimento infantil. Conjuntamente com as imagens motoras formam-se as verbais, de módo que, quando a criança atinge a fáse dos movimentos voluntarios, logo a seguir, começa tanbem a falar. As necessidades motoras juntam-se ás verbais, adquirindo o ser humano a faculdade da palavra, propriedade que o distinguiria dos demais viventes, não fôra certa especie de aves, as trepadoras; cujo tipo mais conhecido é o papagaio.

Esses animais, tendo, como todas as aves, bastante apurados os sentidos do táto e da visão, conseguem desinvolver methor o cerebro, o que lhes permite, quando amestrados, a propriedade de reprodusirem palavras e mesmo frases simples.

A criança, nessa fáse da vida, bem póde ser, transiotriamente, comparada a essas aves; repetem o que ouvem como para graver as imagens verbais, que uma vês constituidas, vão conferir ás celulas cerebrais por élas influenciadas, mediante t:m mecanismo mais complexo do que o exigido para a execuçăo do movimento voluntario, a propriedade de reproduzirem a causa que as motivou. A visão, a audição e o táto, são os sentidos que através dos seculos, mais têm contribuido para o desinvolvimento intelectual da especie humana.

Zoologicamente o homem fás parte da ordem dos primatas, onde se reune aos grandes macacos antropomorfos. O seu cerebro, entretanto, se distingue sobremódo do dos primatas, por possuir um desinvolvimento notavel dos lobos frontais (região neopaleal anterior) e dos lobos ocipitais (região neopaleal posterior com notavel regressão do rinencefalo (centros da olfação) nos primatas mais desinvolvidos. Os lobos ocipitais contêm os centros da visão, enquanto os frontais são sobretudo constituidos por fibras que orientam os movimentos oculares. Estas
constatações anatomicas podem ser interpretadas segundo o módo de ver do pinfessor G. Elliot Smith, de Londres: "O homem se distingue da animalidade por suas faculdades intelectuais. Se-procurarmos penetrar o mecanismo pelo qual êle poude adquirir este desinvolvimento mental, encontra-se a fonte ou uma das fontes mais importantes, no poder de atenção.

Dai resulta a capacidade de discernimento que condûs á curiosidade, depois á previdencia e á prudencia, isto é, á possibilidade de regrar, de organisar a propria conduta, á lûs de um conhecimento cada vês mais completo e preciso do mundo exterior; ficam assim feanqueados todos os meios aos maiores. progressos intelectuais." R. Anthony, citando ainda uma conferencia de.G. Elliot Smith, sobre "a visão estereoscopica e a evolução humana" - resalta a hipotese dos zoologistas que fazem remontar a origem dos primatas, aos muito antigos insectivoros arboricolas. " O arboricolismo exigindo grande agilidade a esta especie, produsiu uma superatividade dos sentidos da visão e do táto e em menor escala o da audição. O grande desinvolvimento do aparelho visual, teria determinado a regressão do sentido olfativo, sentido dominante e condutor, nos outros mamiferos. Fórma e função estando ligadas, ao mesmo tempo que os lobos frontais e ocipitais se desinvolveram pouco a pouco, diminuiu o rinencefalo, sendo essas asserções confirmadas pelos estūdos de anatomia comparada." Já Buffon disia que o. sentido da visão era o unico capás de produsir as ideias do movimento. Ainda Elliot Smith, baseado nas ideias de Claude Sigaud, afirma que, de un módo geral, o desinvolvimento mental teria decorrido do aperfeiçoamento do aparelho da visão. "Esse importante sentido animal, atingiu o seu maximo de diferenciação e aperfeiçoamento, sob a influencia da evolução dos primatas dos tempos eocenos, que no constante evoluir foram perdendo o focinho alongado, ao mesmo tempo que adquiriam a posição de face dos ólhos. A visão bi-ocular estereoscopica daí resultou.

Esse progresso teve grandes consequencias anatomicas e
funcionais. Daí por diante foi possivel a apreciação das fórmas e dos detalhes, fáto que decorreu da possiblidade da coordenação dos movimentos oculares, convergindo-os para um determinado ponto do campo visual. Profundas modificações do encefalo dai decorreram: expansão da cortex prefrontal, excitação das fibras nervosas do cerebro medio que realisam o automatismo dọ movimentos dos globos oculares, diferenciação duma região sensivel da retina (macula luctea, etc. etcc.). Tudo isto porque se tornou possivel a convergencia dos ólhos sobre um determinado objéto. Começou então a se desinvolver a faculdade da atenção. Esta, excitando ${ }^{4}$ curiosidade, culitvou e desinvolveu o táto." Rochon Duvigneaud dís que "a apreciação das fórmas pela vista é tanto mais perfeita, quanto mais educado e desinvolvido fôr q sentido do táto e que este aperfeiçoamento, não só facilita e fás mais exáta a avaliação das distancias, como torna mais facil e rapida a locomoção". (La Nature - 1923 - tomo $1^{\circ}$, pag. 350 - A visão dos passaros). "O homem, possuindo mão preensivel e membros delicados e agcis, está, sob todos esses pontos de vista, á testa da animalidade, na qual, sob determinado aspécto, pode ser colocado ao lado de certos passaros que o sobrepujam na avaliação das distancias, mas the são certamente inferiores na faculdade de apreciação das fórmas, por possuirem um táto menos apurado". Todos os sentidos se auxiliam mutuamente. Nada ou muito pouco póde faser a vista, sem a cooperação do táto. A cortex neopaleal, desinvolvida mediante a possibilidade da coordenação dos movimentos oculares e da faculdade da atenção que daí resultou, foi beneficiada por um estimulo geral; a faculdade de associar idéas, fês evoluir o cerebro dos primatas para o maximo de perfeição - o encefalo humano.

Essa perfeição, entretanto, foi atingida mui lentamente. O cerebro e o craneo dos primitivos, ainda se ressentem muito das suas origens, notando-se, principalmente, no craneo desses individuos, o achatamento da região frontal - a fronte fugidia. Em todos os primitivos, o desinvolvimento das fossas nasais e
das cavidades anexas, afastando os malares, dá muitas vêses á face um aspécto longico. O desinvolvimento concomitante dos maxilares, projetando todo ou parte do macisso facial, para a frente de um plano vertical que passe pela raís do narís, fás esses individuos prognatas. Sendo a inteligencia a arte de apreender a relação dos fátos, um cerebro pequeno mas bem conformado, póde perfeitamente desempènhar-as suas funções. Não obstante, afóra os casos teratologices e patologicos, ha sempre uma relação estreita entre a capacidade craneana e es tunçõęs cerebrais, notando-se habitualmente a região trontal bem desinvolvida, entre todo os intelectuais que honraram e honram a humanidade. Voltando, entretānto, ao desinvolvinento do cerebro humano, repetiremos que é sempre recebendo impresssões e a élas correspondendo, que de um módo geral os animais se relacionam com o meio ambieñte. As̄ excitações a principio dão apenas origem aos movimentos reflexos.

Despertam os sentidos e, com eles, $\sigma$ interesse; outras impressões vêm, assim, se juntar ás puramente tatís e as celulas da cortex entram a se individualisar em grupos, que vão formar os diferentes centros cerebrais. As celulas nervosas começam a se desinvolver; os seus prolongamentos cobrem-se da bainha de mielina que lhes dá a coloração branca caracteristica. Com a melienisação das fibras nervosas todās as sensações vão se fasendo mais nitidas e os movimentos mais amplos.

A criança, que a principio tinha os membros contraídos e permanentemente em flexão, comȩ̧a a distende-los melhor. A repetição dos movimentos reflexos desinvolve as celulas moto1as, nélas imprimindo as imagens dos movimentos. Com a continuação essas imagens vão se definindo, adquirindo maior nitidès, ao mesmo tempo que os movimenots são executados con mais amplitude e segurança. A mielinisação das fibias neryosas torna as sensações mais pronunciadas e todos os sentidos entram a colaborar no desinvolvimento cerebral do individuo. A criança começa a gravar ṅentalmente as impressões que recebe; cos scus sentidos, mais aptos a colherem impressṍes, facultam-

$-19^{-}-$
crianças. Sendo prejudicial ao desinvolvimento infantil, segundo Boigey, um cultivc sico como se fás para os adultos, tornase evidente ą açáo da ginastica -na primeira infancia: é seu escôpo formar,' através da educação dos movimentos, os centros nervosos destinados a oricntar o individuo na vida social. Assume, assim, a ginástica, nessa fáse da vida, importancia capital, pois permite ao puericultor condusir o ser humano ao seu verdadeiro fim, na coletividade humana. As crianças, após adquirida a mạrcha, simultancamente, iniciam a ação da palavra, formando um linguajar singelo, ao mesmo tempo que tentam repetir o que ouvem!. No Brassit, essa perfeiȩão é atingida entre o $.12^{\circ}$ e o $14^{\circ}$ mêses.

Preyer a assinala, para as crianças extrangeiras, entre o $14^{\circ}$ e o $16^{\circ}$ mêses. Nessa ocasião começa o interesse verbal a se associar ao motor e mesmo o sobrepuja daí por diante, no evoluir intelectual da criança. E aissim ingressa o sêr humano na sua ultima fáse de evolução outogenica, adquirindo definifivamente a atitude bipede e a seguir o atributo da palavra, que o distingue no reino animal. Do $16^{\circ}$ mếs em diante (no Brasil) as crianças começam a formar frases curtas, apresentando progresso continuo de reflexão ao falar. Preyer assinala esses progressos, para as crianças extrangeiras, a partir do $17^{\circ}$ mês. Do $16^{\circ}$ mês aos 2 anos, de par com o aperfeiçomento da marcha, entram as crianças a progredir e a se aperfeiçar, na pronuncia das palavras e formação das frases. Aos 2 anos, com a proprriedade de falar e se locomover livremente, é fuuc a criança começa a confirmar as tendencias com que nasceth. Quando ainda possúe apenas como linguajem, o chôro ou o sorriso e como sinal de protesto ou agrado, movimentos desencontrados e Eem finalidade, o ser humano, na sua apreciaçãó, só of erece oportunidade de mostrar tendencias á ira facil, ou ao equilibrio nervoso dos individuos calmos e tolerantes. Coni o correr do tempo, essas primeiras tendencias vão se confirmando. U'ma vês capás de se locomover, senhora dos seus gestos e movimentos, a crian¢̧a começa instintivamente a demonstrar as suas bọaś ou más
qualidades. Deve-sé entâo cuidar da educação, que tem por fim, mesmo desde muito cêdo, onde eqicontra melhor oportunidade; a tolher é corrigir o que é mant, cultivando, ao mesmo tempo, tis bôas qualidades. Dos 2 aos 3 anos, a criança atravessa a fáse mstintiva da vida, em que revela as bồs ou más qualidades que herdou, ao mesmo tempo que se mostra apta a adquirir novas, que, mais tarde, vảo constituir os fundamentors de sua entidade moral. A função cerebral continua a se desinvolver. As celulas que constituem a camada superficial do cerebro, aumentan de volume, dando, a sua cortex, a cor cinzenta que a caracterisa. E: o periodo da vida em que o ser humano assimila misensivelmente of que ve. $O$ sen cerebro é como uma chapa fotographica, que tivesse a propriedade de, ao mesmo tempo que fosse revelada (qualidades inatas) adquirir novas impressões. Conjugando os movimentor com os gestos e as palavras, a crianqa tona contate com o meio ambiente, revelando as suas tendenciats naturais, ao mesmo tempo que ganha experiencia. Por ese móde rectbe impressóes que vão se plasmando no seu ceveho. (ada res percebe melhor e com mais interesse procura gravar of fue ve.

1 imitaçu e e o traço caracteristico déss fáse do desinvolvimento infantil eque a criança, a principio, pratica inconcien. temente, sem ter discernimento das cousas e sem alcançar a consequencia do 'pue lás. Essa fáse do desinvolvimento infantil é sumamonte improtance. $F^{\circ}$ quando são gravadas todas as improsics !uk, para o futuro, definirão o caracter do cidadão.

No prevode que medeia entre 2 e $31 / 2$ anos de idade, tudo devomes face para cultivar as boas qualidades que a criança persue. intrersando-a por intermedio dos sentidos. Forma-se, por cose móxto. GItuturo cidadão que idealisamos.
(ome um zootecnista apura uma raça ou um agronomo mo-
 ponto, podenios proceder com ò sêr humano. $E$ esse papel importante cabe principalmente aos progenitores, que se devem ajudar da orientação e conselhos, a principio dos puericultores
$\because-$
(medicos) e a seguip dos pedagogos, incumbidos da formação intelectual da infancia. Aos 3 e meio anos começa a despontar a inteligencia. A criança, que a principio parecia tudo faser como um automato, repctindo o que ouvia, como para gravar as palavras, que ia procurando ligar ás cousas e aos fátos, começa a indagar de tudo. Objétos que antes parecia conhecer, constituem, muitas vêses, motivos de indlagaçõ̀es infindaveis. De tudo querem saber o porque. E' a fáse que chamamos de curiosidade infantil e que, a nosso ver, marca o despertar da inteligencia. Dos 3 e meio ano aos 4 , graças á incontida curiosidade que a avassala, a criança consegue confirmar as impressões que se foram gravando no seu cerebro, e a ter consciencia das cousas e dos fátos, pela comprcensão mais nitida que vai tendo. Aos 4 anos o cerebro completa o seu desinvolvimento. A crança já possue tơdos os elementos basicos para a constituicão de finitiva do seu sistema motor, perlendo manter-se em pé, enm atitude erécta e corréta, saltat cont as duas penats c correr, sendo estes movimentos bons tests, para se julgar do cistado do sistema motor de uma criança, o consequentemente, dor sen desinvolvimento cerebral: Fala con facilidade e pertição. Póde aprender, tem memoria, raciocina, formula ilacoes, tira conclusoes, tem nợāo perfeita dat posse. desoja, disputa, alterca, inquire, responde e tem desejos. Forma projétos é tem predileçoes. Contrariada, reage. Mostra desejos de vingana, fue is veses exagera, pedindo o exterminio, pela morte do sea inimigo. Admoes-. tada brandiamente, atende, concorda, arreperide-se. Começa, assim, a ter discernimento do bem édo mal. I: com o disecrnimento, poderemos ir formando as qualidades morais. A hereditariedade, via de regra é mais lembanda para explicar defeitos e molestias, do que bôas aptidoes. ] nit ser a herança sempre vista por um prisma muito limitado e citrito Não herdamos qualidades ou defeitos, só de pais oui avos. Herdamos tamben de outras muitas gerações que nos precederam. As qualidades ancestraes podem ser tão bem cultivadas, como as que herdamos de parentes mais proximos. As nossas cclulas cerebrais e
endocrinas, encerram sempre em estad patencial, qualidades admiraveis ou defeitos repugnantes, de passadas gerações, que permaneçem latentes no nosso organismo. Cultivar o sêr humano, é não só desinvolver o individuo como nele reviver as bóas qualidades intelectuais e morais hereditarias; deixando que as más continuem adormecidas, ou que por fim desapareçam totalmente. O sêr humano deve ser condusido como pela mão, através das diferentes fáses por que passa,' até atingir o seu completo desinvolvimento. A principio, educa-se e aperfeiçôa-se os movimentos; a seguir, apura-se e educa-se os sentidos e pas-sa-se ao cultivo do intelecto, para terminar pela formação do sêr moral, soma equilibrada e perfeita de todas as faculdades e aptidões humanas.

A biologia, assinalando à curiosa propriedade do homem recordar resumidamente, durante a sua formação, todas as fáses que marcam o limite de desinvolvimento peculiar a outros animais, faculta-nos uma orientação cientifica e pratica, no conseguir o seụ desinvolvimento perfeito. Para não falar senão da vida extra-uterina, em que o sêr humano começa a sofrer a ação diréta do meio ambiente, no seú desinvolver á lûs meridiana, o homem passa da mesma fórma, transitoriamente, por todas as fáses que caracterisani o limite de desinvolvimento, peculiar aos animais que the são inferiores no reino animal. Os movimentos puramente reflexos que possúe a criança ao nascer (sucção, preensão e fechamento das palpebras) fasem lembrar, principalmente o de preensão, o movimento reflexo que se observa nos orgãos preensores dos crustaceos. Despertam os sentidos. Os prolongamentos das celulas nervosas continuam o seu processo de miclinisação. Os movimentos tornam-se mais amplos, resaparecendo a atitude em flexão propria dos recem-nascidos. As sensações vão se tornando mais nitidas. Começa a haver interesse cada vês maior pelo meio ambiente. Com o movimento (ginastica natural) aumenta a força muscular. A criança se esforça por mudar de atitude; do decubito dorsal, passa ao ventral e néssa atitude, procura erguer e manter a cabeça para sa-
tisfaser a sua natu $\$$ curiosidade, conseguindo, assim, desinvolver os musculos dorsais e vencer por completo, a atitude inicial em flexão. Cada vês mais interessada pelo que a cerca, procura a criança não só erguer a cabeça como o proprio busto, assumindo a classica atitude do despertar para a vida. No colher impressões, não se contenta mais a criança só com o-ver; procura aliar as impressões visuais ás tatís e dai o interesse da locomoção. Uma vềs soerguida pela distenção dos braços, enitram os membros pelvianos a agir e a progressão por esse módo, bem póde ser comparada á locomoção propria dos retis. O andar sobre os 4 membros, é peculiar aos quadrupedes. Na atitude bipede, sob o ponto de vista do desinvolvimento cere'bral, o homem póde, segundo Elliot Smith, ser comparado ás aves e em relação á marcha, aos antropomorfos, dos quais se dstaca por fim, adotando definitivamente a atitude e fórma de locomoção, que the são proprias. Impõe-se, assim, a cultura humana, baseada nas leis biologicas e calcada nas aquisições da Historia Natural.

O homem durante o seu desinvolvimento, para que este se faça normal, não deve ser afastado do contato dịéto com o meio ambiente. O homo sapiens, apesar de ser o mais adiantado de todos os animais, ainda não atingiu a perfeição de se separar inteiramente da vida material $e$, assim sendo, deve atender :ao éto que o prende a este mundo, sob a influencia do qual ainda é obrigado a se desinvolver e a viver. Eis porque julgamos indispensavel ao cultivo humano, um contáto permanente com os elementos naturais e aconselhamos, desde muito cêdo e com as preocupações devidas, expòr as crianças aos raios solares, afim de lhes facultar a ação proveitosa desse magnifico estimulador da atividade vital. O primeiro mês, após a queda umbelical, reservamo-lo, com os cuidados necessarios, ao banho de sól. Essa prática tem como objétivo despertar a vitalidade do organismo infantil, ativando-lhe as trocas organicas. A lûs solar, gerando nos tecidos as vitaminas ou aminas da vida, aumenta a capacidade de absorção do organismo, que assim me-
thor se adata e resiste, ás agressões dos tores ambientes. $\mathrm{E}^{\text {p }}$ um estimulador da calcemia, no que facilita a constituição perfcita do sistema osseo, sendo o melhor agente do dêsinvolvi'mento muscular. Os movimentos consfantes que a criança em liberdade é obrigada a faser, sob a ação vivificante de tão salutar excitante natural, prepara o seu desinvolvimento, que se fás em ótimas condições. A permanencia da criança por algum tempo de bruços, ao tomar o banho de sól, obriga-a, por um movimento natural' de defesa, a erguer a cabeça. Essa atitudë, aparentemente sem significação, constriúe, entretanto, não só a primeira, como a mais importante prova de desinvolvimento fisico na especie humana. Quando ainda a criança nạ̃o possúe ação sobre o seu sistema muscular, predominam os musculos flexores, tomando 0 recem-nascido a atitude que o caracterisa, muito analoga á que mantinlia durante a vida intra-uterina. Aos 45 dias de vida, mielinisam-se as fibras nervosas e os membros se distendem. Os movimentos tornam-se mais amplos c a potencia mulscular aumental Conscgue assim a criança, expontancamente dos 3 para os 4 mêses, virar-se de bruços. Nessa posiciã̃o proetra levantar a cabec̣a, não só por um movimento de defesa. comone mesmo pela natural curiosidade por tudo que a cerca. 10 assim desinvolvem naturalmente os humanos, os musculos incumbides da deflexão da calecat e do tronco, musculcos que thais tarde Hess garantirãos a atitude permanente que os caracterisa. E゙s.a perpucna prova tem ainda grande valor, por depender da sinergia de ação entre estensores e flexores da coluna vertelmal. a atitude correta que demonstra "o bom desinvolvinento e rabutés nu humem. Aliás esses musculos não servem ac para exterionisar uma hèa constituição fisica; é com o concutco deles que mais tarde whom define o seu caracter, enircmatarto de cabeca crguida e ollhar sobranceciro, todas as vicissitude dia vida. F re todos conliccida a atitude que tomam os deprimidos, os delecis, os convalecentes e os decrepitos. Uma ves combalido o organismo por qualquer das causas acima apontadas, predominam os flexores do tronco, a coluna vertebral se
inclina para a frey o dorso se corcoya, os ombros cáem e o individuo adóta a marcha arrastada, dos que sentem a vida como um pesado fardo. A um grande honícin, cuja veltice sadia causava geral admiração, perguntaranl certa. vè, como procedia para conservar até tẵo avạnçada idade, o belọ aspécto fisico que ainda mostrava. Com grande surpresa dos assistentes o velhomoço declarou que tinha conseguido até aquela data lutar vitoriosamente contra a decrepitude, procurando sempre manter eréta a coluna vertelral e bem levantada a cabeça. Aliás a atitude eréta sobre os monbros posteriores, é uma conquista da especie humana e quanto mais corréta éla ion, mais perfeito e sadio será o individuo que a mantiver. Na criança, portanto, deve ser basico o cuidado ein desinvolver os musculos dorsais, não só pelo papel importante que esses musculos desempenham como futuros mantenedores da correcaiio na atitude bipede, como, e muito especialmente, porque cles constituem o ponto fraco por onde se inicin a maior parte dos desvios patologicos da coluna vertébral. Ademais, são ainda esses musculos que vão suportar, mais tarde, toda a ação da gravidade. contra a qual o homem luta sempre, para manter a atitule que o distingue no reino animal. A criança normal, não sujeita ao sistema que pretendemos vulgarisar. inenrporandio-0 ath preçectos medicos correntes da moderna higiene infantil. ion terceir, més, at ser deitado de bruços, ergue apenas a calcẹt yue sutém dificilmente, procurando a todo o monento repunatit subte o lèto. Com a ginastica, no fim do primiciro mès, a criança ja mantem perfeitamente a cabeça e, ao completar 45 dias, alóta facilmente a classica posição do despertar parara vida. A-sim, sulmétendo-se o animal humano á influencia benciica dios iatores naturais e inteligentemente o auxiliando, pela culucaçã dos movimentos, poderemos conseguir sem prejuiso c até vantajosamente, adian-ta-lo em dois mêses no seu desinvolvinento. Io terminar o $2^{\circ}$ mês, os progressos vão se acentuando. Com a ginastica, a atitude em flexão desaparece totalmente. Os movimentos passivos e' mesmo os expontaneos, despertados pelas miassagens, se fasem
com maior amplitude, proporcionando mell vitalidade á criança, q̣ue de bruços, póde, sem esforço, esboçar a progressão de rastros, soerguendo mesmo o buşto pela distensão dos braços, para adotar a classica posição do despertar para a vida. A progressão de rastros, a criança normal só consegue aos 4 mêses, enquanto as criadas, sob o regimen da ginastica, alcançam esses progressos ao completarem dois mêses. Durante o terceiro mês, a educação dos movimentos faculta ás crianças exercerem perfeitamente a preensão. Esse reflexo, a criança já o possúe ao nascer e, para salientar a sua importancia, basta que relembremos o que a respeito dis Rochan Duvigneaud: "O homem, possuindo mẫo preensivel e membros delicados e ageis, está, sob todos os pontos de vista, á testa da animalidade, na qual, sob determinado aspécto, póde ser colocado ao lado de certos passaros que o sobrepujam na avaliação das distancias, mas the são certamente inferiores na faculdade da apreciação das fórmas por possuirem um táto menos apurado"'. Em relação ainda ao reflexo de preensão, ocorre-nos uma conjetura de um grande romancista francês, ao descrever um parto em apresentação transversa, verificado em personagem de uma de suas obras, conjetura essa que, apesar de méra fantasia de literato, parece ter o seu fundo de verdade. No caso em questão, o utero materno expele ás vêses um dos braços do féto, que na ancia de nascer abre e fecha a mão, como para se agarrar com desespero á vida. Não é essa positivamente a explicação natural para a precocidade do reflexo de preensão; atribuimo-lo antes, nos primeiros dias de vida, á necessidade de um complemento para o reflexo de suç̧ão. Os cãis recem-nascidos, por exemplo, ao sugarem as têtas maternas, fixam-nas com as patas dianteiras e ao mesmo tempo que as fixam, comprimem-nas, obtendo assim, pelo reflexo inato, maior quantidade de alimento. Os re-cem-nascidos humanos não têm oportunidade de utilisar ao nascer o reflexo de preensão, porque o carinho materno thes pouspa este esforço. No áto de amamentar todas as mãis procuram facilitar a tarefa aos fillos, fasendo ligeiras massagens com o in-
dicador e medio mâo com que thes oferecem o seio. Não fosse esse carinhoso auxilio, as crianças utilisariam o reflexo de preensão, tal como os pequenos animais que acabamos de citar. Não errou, portanto, quem procurou explicar o reflexo de prcensão, como um meio de que dispõe-o recem-nascido, para melhor se agarrar á vida: o leite materno é incontestavelmente a vida da criança. Com respeito, portanto, ao reflexo de preensão, no limiar da vida, julgamo-lo como auxiliar da sucção, em dar a subsistencia ao recem-nascido. A importancia desse reflexo, não se Qerifica só no decorrer do periodo de amamentação. A' proporção que a criança progriḍe, ele vai sendo utilisado de fórma diversa, conservando porém sempre papel preponderante, no contribuir para o aperfeiçoamento do individuo. Fixando-se pela preensã̃o e distèndendo os braços, consegue a criança tomar a interessante posição do despertar para a vida;; agarrando-se, contraindo e distendendo os membros, inicia a locomoção de rastros; fixando-se ainda pela preensão, fica de gatinhas para satisfaser os seus primeiros desejos em alcançar qualquer objéto. Exercendo ainda esse importante. reflexo, conseguem os humanos, por intermedio do táto, a noção da fórma do que apreendem. A' preensão devé ainda o homem a atitude definitiva que o distingue e caracterisa. E. portanto empregando sempre esse importante reflexo, que o homem consegue melhor se alimentar, esboçar a locomoção de rastros, igualar-se aos quadrupedes e por fim chegar a ser o mais perfeito dos sêres vivos. Não precisamos mais encarecer o valôr do reflexo de preensão, para justificar a utilidade do interesse em desinvolve-lo muito precocemente. As crianças submetidas á ginastica, com 3 mêses, exercem perfcitamente a preensão. Uma vês seguras a qualquer objéto, podeni ser suspensas do plano sem abandonarem o que agarram. A criança normal só consegue exercer, a preensão, por essa fórrina, do $5^{\circ}$ para o $6^{\circ}$ mês. Do $4^{\circ}$ para o $5^{\circ}$ mês, as crianças submetidas á ginastica começam a engatinhar. Seus movimentos têm uma certa orientação. Procuram se aproximar dos objétos que lhes cha-
math-ftersão Seus movinantos, entretonto, são ainda mal... orientados, fasendo lembrar a fáse da sincinesia, que na criança normal se observa entre o $7^{\circ}$ e o $9^{\circ}$ mêises, Aos 5 mêses, a ginastica proporciona a coordenação dos movincentos, o que normalmente só se observa do $9^{\circ}$ mês em diạnte. Com os movimentos coordenados aos 5 mêses, as crianças sentam, engatinham, balbuciam, guindam-se aos moveis, ficam em pé e, assim apoiadas, trocam os passos, tal como se tivessem 9 ou 10 mêses.

Daí por diante, progridem sempre, porém, mais lentamente. $O$ desinvolvimento fisico, entretantoc é notavel. Tudo o que fasem é sempre executado coṇ perfeição e segurança. Enquanto não falam, exprimem-se.perfeitamente por gestos. São bem dispostas, alegres, caḷ̣as e résistem bem ás infecções.

A marcha e conseguida, tal como se observa na criança normal sadia, entre 10 e 12 mêses, o mesmo acontecendo com o desinvolvimento ultcrior até a idade de $t$ anos, que já tivemos ocasião de descrever.

En conclusão, i ginastica na 1.a infancia tem como resultadio comservar a satude tos tortes, oricntando-lhes o desinvolvimento perfeito dos eentros nervosos, permitindo aos fracos, a par rlesas vantagens uma satude integral. Incorporando-se assim a simatica an priceito correntes da moderna higiene in-
 imt Maí, previn Suzucit: condusindo a eriança como pela mà. da educaço du - itma mamalar a dos sentidos e do sis-
 ideias ari momal. Thuncän digestiài, he princira infancia, tem, indisratiètmente. Maporlancia cupilal. rislo como a éla deve o

 tretanto, gite o homem näo se destina exclusivamente ao crescimento o i reproducio. O sir humano deae ser oricutado pare a vida intccelual, citja linalidade á moral, tudo dependendo das fuŗ̧̃os nervosas, que se dcsinvolvcm, conio já tivemos ocasião de discr. de acôrdo com' as improssões colhidas do meio
ambiente, através da péle e dos oryãos dos sentidos, respeitada, em parte, a hera ariedade O movimento exteriorisa 0 interesse e bem sabemos o valor que tem essa manifestaçás natural, para a moderna pedagogia. E' aproveitando o interessc que as crianças mostram por aprender, que os pedagogos cultivam e desinvolvem a inteligencia humana. Essa inteligencia, no entanto, tem urna fáse de elaboração que deve ser olhada coni especial carinho pelos pediatras.

Essa fáse se verifica cutre o nascimento c a idade de 4 anos. Destinando-se o homem á vida intelectual, a puericultura devia ser orientada para a pedagogia e " meio mais logico para se conseguir esse objétivo é educar os movimentos para bem desinvolver os sistemas muscular e nervoso, formandö, outrosim, no cerebro o centro motor destinady a orientar a função da qual dependem todas as primeras aquisfocs mentais do, individuo humano.

- O homem, como todos os animais, inicia o desinvolvincnto das suas funções nervosas pela *ensithlidarle e pelo movimento. Despertam a seguir os sentidos e com clen o interesse. Esse interesse, conforme já dissemos em sutro local, ate a idacle de 4 anos, é principalmente motor, limitando a criança a sua atençâo, até essa idade, quasi que so á função motora c, assim sendo, em puericultura, nenhum processo se mostra superion ao que tiver por base o desinvolviacito coriemaçan desis função. Impoe-se, assim, a ginastica na primeira infancia. como o methor meio de desinvolver e orientar o ser hamano para a sua verdadeira finalidade: a vida intelectual e moral.

Ficará, dess'arte, a puericultura orientada para a pedagogia, que melhor desinvolvera a inteligencia. im um organismo robusto e dè sistema nervoso bem desinvolido. (" "mens sana in corpore sano" será conseguido desde ") comeģo da vida e o organismo, inicialmente, tão bem urientado. so porlerá se desinvolver bem. A ginastica infantil deinarat de ser tarefa exercida por especialistas, para entrar no dominio das prescrições higienicas, aconselhadas correntemente ás mãis pelos pediatras, tal
coom se fás para a alimentação. A educação dos movimentos passará a ser para o sistema nervoso, o mo que os alimentos para o tubo gastro-intestinal, assumindo esse magnifico meio de desinvolvimento, em higiene infantil, a sua verdadeira significação, isto é, o meio pelo qual, normalmente, os animais desinvolvem as suas funções nervosas e os humanos, os seus principais centros cerebrais.

A classe medica, assim, dispensar-lhe-á a atenção que ine$\therefore$ gavelmente merece, incorporando-a definitivamente aos preceitos correntemente aconselhados em higiene infantil. Desejamos aliás sinceramente que isto venha a se verificar e esse é o motivo que nos impéle a tratar de assunto já tão debatido. Um ponto ainda nos resta assinalar antes de darmos por terminado este nosso trabalho - é a ação benefica dos banhos de sól sobre a função da lactação na mulher. O professor Karl Stolte e o Dr. Carl Wiener, aplicando os raios ultra-violetas na cura de uma mastite, observaram a reaparição da secreção lactea, ein glandulas mamarias que já não secretavam mais. Daí vir a esses autores a ideia de repetir a aplicação em casos de hipogalactia e agalactia, o que fiseram sempre com os melhores, resultados. Mãis que já não amamentavam, após serem tratadas infrutiferamente pelos mais variados processos, passaram a criar os filhos exclusivamente ao seio. O Dr. Ervin Wolffeenbuttel, medico brasileiro, experimentou os rạios ultra-violetas em caso de agalactia, com fissuras dolorosas dos bicos dos seios, e relata que, com duas aplicações, obteve como resultado, nãosó a cicatrisação das fissuras, como o restabelecimento, no seio doente, da secreção lactea, abundante e que já estava completamente extinta. Com 8 aplicações, observou aquele medico patricio, que o leite jorrava do seio doente, quando o são era sal)metido aos raios uiltra-violetas, conseguindo assim resultados superiores aos relatados por Stolte e Wiener. Como explicação a tão brilhante resultado, aventa o Dr. Wolffeenbuttel a hipotese da superioridade de ação da fonte luminōsa que empregou na sua doente. Dís ter usado uma lampada de carvões polimetalicos
onde, como é sabido, o calôr (infra vermelho e raios visiveis) tem um papel não cospresivel. Baseado no exposto, tenta explicar o resultado que obteve, atribuindo-o ao fáto da Hiperemia imediata (não actinica) ter determinado maior atividade da glandula mamaria, e accrescenta: "Com as lampadas frias de ultravioleta de quartzo, este fáto deixa de existir." Concluindo dís que "a ser vrdadeira a sua explicação teorica, com a simples termoterapia local, excluindo os raios actinicos, deve-se colher resultados positivos na hipogalactia e na agalactia, embora menos acentuados, talvês, do que com a associação dos taios calorificos e quimicos".

Citamos quasi integralmente a observaçã̃o e hipotese do Dr. Wolffeenbuttel, não só como mais um parecer em favôr das nossas idéas, como para aproveitar tão abalisada opinião, quanto á ação da lûs solar diréta, empregada localmente, com o mesmo objectivo. Voltando ao nosso ponto de vista, vamos tentar uma explicação para a hipogalactia ou para a agalactia na mulher, atribuindo-as ao simples fáto de ser o sexo feminino, na especie humana, absurdamente condenado a uma vida sedentaria e muito arredia do contato com os excitantes naturais da atividade vital. Eis uma explicação simples e talvês a maiss verdadeira de todas. Enquanto chefiámos, interinamente, a "Gota de Leite", do Instituto de Proteção e Assistencia á Infancia, do Rio de Janeiro", aconselhavamos sempre a todas as mãis que nos procuravam, a atividade fisica, sob a fórma de passeios matinais e a exposição das glandulas mamarias ao sol. após a amamentação, diariamente, de 10 a 30 minutos. Não nos foi possivel colher grande numero de observações. Ocupavamos, como ficou dito, interinamente a Chefia desse serviço, do qual tivemos que nos afastar breve e inesperadamente. Duas pacientes, entretanto, muito lucraram seguindo os nossos conselhos. Uma délas apresentava acentuada hipogalactia e tinha a nutrir uma criança distrofica e com todos os estigmas da heredo-sifilis. Os disturbios intestinais que a criança apresentava com a alimentação mixta requeriam leite humano e de nutrís mais.
capás. A helioterapia, no presente caso, deu resultado surpreendente, aumentando não só a secreção la, cono fasendo desaparecer um eczema cronioo dos seios de que era portadora a nutrís, e para a cura do qual, já havia tentado, sem resultado, varias medicações. A criança submetida ao tratamento especifico, indispensavel no seu caso e tambem sujeita á helioterapia, em pouco alcançava o peso normal. Mais concludente ainda se rcvela a nossa segunda observação. Hipogalactia em um seio enquanto o outro, completamente privado da secreção latea, apresentava, ainda nāo cicatrisada, a ferida operatoria resultante de uma mastite supurada. A atividade fisica e a helioterapia fiseram não só aumentar enormemente a secreção latea nọ seio são, como a restabeleceram no lesado, fasendo cicatrisar por completo a ferida operatoria. Mãe e filho recuperaran as-- sim facilmente a saưde e a criança se transformou, conseguindo não só o peso normal, como mesmo ultrapassa-lo. Eis, em resumo, exposto o juíso que fasemos sobre a atividade fisica, em geral, e, especialmente, em relação aos sêres que déla tanto carecem e que, ainda, continuam privados.

Consigam as nossas palavras a aceitação que visam e estamos certos de ter contribuido, grandemente, para o bem estar da humanidade.

## Société Scientifiquer Françim de Cirurgie Reparatrice, Plastique et Esthetique

## - UNE NOUVELLE REVUE SCIENTIFIQUE:

 Revue Française de Chirurgie Réparatrice, Plastique et Esthétique - Sa rédation est due au Dr. Dartigues, président-fonḍateur, et au Dr. Claoué, secrétaire général de la Société Scientifique Française de Chirurgie Reparatrice, Plastique et Esthétique.Nous souhaitons la bienvenue à cette Revue nourelle qui comprend comme collaborateurs les principaux noms de France et de l'Etranger de ceux qui shmmuent plu-spécialement à cette chirurgie. Cette reate dataire une avance de plus au grand monvemont en lacur de cette chirurgie, si méconnue jusqu'à premt. par manque d'information et ignorance de sa interature.

Pont thus remegnements s'adresser au Dr. Darfigues. prident. 81, rue de la Pompe, Paris; 16ème, , ao Dr. Ch. Claoné, secrétaire-généraĺ, 1 rue Singer, Pars, 1 Geme.

## Casa Oswaldo Cruz

## FERNANDO SEVERINO \& CIA.

Cirurgla, óptica, cutelaria, drogas productos chimicos artigos para laboratorio Grandes officinas de orthopedia, cintas, Pundes, mobiliarios para hospitaes, casas "de eaude e cańrsultorios - Nickelagem o aniolagao de quatquer instrumento de cirurgia.

## HISTITUTO DE PROTECCAOO E ASSISTENCIA A HDSHCLA BO DPO DE JANEARO

## DIRECTORIA

Presidente (perpetuo) DrrMoncorvo Filho
Vice-Presidente: Dr Zeferino de Faria
Thesoureiro: Frederico FerreiraoLima

1. Secretario. Dr Julio de Azurém Furtado

20 Secretario Dr. Adaucto de Assis

1. Procuradórs Paulo Brêtas
2. Procurador: Mareilio Moncorvo

## MEMBROS DO CONSELHO

Drs.: João Alves Affonso Junior, Dulphe Rinheiro Machado; C. A. Moreira Guimarães, Metello Jarior, Fáusto Werneck, Edmundo Barreto Pinto, Marcilio de Lacerda, Alfredo, Batthazar da Silveira, Evaristo de Moraes e Augusto Cesar Boisson, Snrs.: José Siqueira da Silva Fonseca, Atgusto de Odiveira Roxo Filho, Edgard Beauclair, Jorge Werneck e G. Perdingute Aguiar, e Snras. DĐ. Eugenia Fragoso de Mendonca Tsabe da 5. F. e Figueiredo, Paulina Dolbeth Andrade, Antonizi Andrade e Adetaide Monteiro dà Silveita

## MEMBROS DA COMMISSAO DE CONTAS

Snrs.: Alberto Botetho, Cel, San Pedreira de Cerqueira e Luiz Coutinho Souto Maiồ

